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フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
例
外
的
決
定
の
理
由
付
記
（
交
告
）
二
三
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
例
外
的
決
定
の
理
由
付
記
交
　
告
　
尚
　
史
は
じ
め
に
　
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
手
続
法
制
の
発
展
は
一
九
七
九
年
七
月
一
一
日
の
理
由
付
記
法
に
始
ま
る
。
同
法
は
今
日
で
は
公
衆
と
行
政
の
関
係
に
関
す
る
法
典
に
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、
Ｌ
．二
一
一
─
一
条
か
ら
Ｌ
．二
一
一
─
八
条
ま
で
が
そ
れ
に
当
た
る
。
当
初
の
法
律
と
法
典
の
条
文
を
比
べ
る
と
、
規
定
の
内
容
に
若
干
の
差
異
が
見
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
特
に
必
要
の
な
い
限
り
、
理
由
付
記
法
の
方
を
参
照
す
る
。
た
と
え
ば
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
理
由
付
記
法
二
条
は
、
法
典
で
は
Ｌ
．二
一
一
─
三
条
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
理
由
付
記
法
二
条
と
表
記
す
る
。
ま
た
、
理
由
付
記
と
い
う
語
は
今
日
で
は
理
由
の
提
示
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
感
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
過
去
の
自
他
の
論
稿
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
り
、
理
由
付
記
の
方
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
　
理
由
付
記
法
の
一
条
は
、
後
述
の
と
お
り
、
個
人
お
よ
び
法
人
に
は
一
定
の
不
利
益
的
な
個
別
行
政
決
定
に
つ
い
て
遅
滞
な
く
理
由
の
通
知
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
と
ま
ず
は
宣
言
し
、
そ
の
見
地
か
ら
理
由
付
記
が
な
さ
れ
る
べ
き
決
定
の
類
型
を
幾
つ
か
列
挙
す
る
と
い
う
法
学
志
林
　
第
一
一
五
巻
　
第
四
号
二
四
構
成
を
採
っ
て
い
る
。
そ
の
類
型
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
一
定
の
範
囲
の
不
利
益
決
定
に
つ
い
て
理
由
付
記
を
義
務
付
け
る
と
い
う
条
文
の
趣
旨
自
体
に
は
、
格
別
我
々
の
関
心
を
呼
ぶ
も
の
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
法
二
条
は
「
法
律
ま
た
は
命
令
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
一
般
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
個
別
行
政
決
定
に
も
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
お
り
、
こ
ち
ら
の
方
は
比
較
法
的
に
見
て
珍
し
い
規
定
で
は
な
い
か
と
思
う
。
　
筆
者
は
か
つ
て
修
士
論
文
の
執
筆
に
際
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
理
由
付
記
法
に
着
目
し
た
が
、
当
時
の
拙
作
（
公
表
し
て
い
な
い
）
を
繰
っ
て
み
る
と
、
検
討
し
て
い
る
の
は
一
条
の
み
で
、
二
条
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
し
ば
ら
く
し
て
久
保
茂
樹
が
フ
ラ
ン
ス
法
研
究
の
論
文
を
公
刊
し
た
が
、
久
保
は
そ
の
中
で
理
由
付
記
法
の
二
条
に
つ
い
て
も
数
行
を
充
て
て
解
説
し
て
い
る）（
（
。
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
さ
ら
に
簡
潔
に
ま
と
め
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
授
益
的
な
決
定
で
あ
る
適
用
除
外
処
分
を
理
由
付
記
の
対
象
と
し
た
の
は
、
平
等
な
取
扱
い
を
求
め
る
第
三
者
の
権
利
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。
②
処
分
の
名
宛
人
以
外
の
者
に
処
分
理
由
を
知
ら
せ
る
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
の
は
問
題
で
あ
る
が
、
処
分
理
由
を
処
分
本
体
と
と
も
に
公
示
す
る
仕
組
み
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
の
後
筆
者
も
フ
ラ
ン
ス
法
研
究
を
中
心
と
し
た
一
書
を
著
し
、
そ
の
中
で
理
由
付
記
法
の
二
条
に
つ
い
て
僅
か
な
が
ら
言
及
し
た）（
（
。
当
時
筆
者
は
日
本
の
建
築
基
準
法
四
八
条
の
但
し
書
許
可
に
興
味
を
覚
え
、
仮
に
但
し
書
許
可
に
理
由
付
記
が
要
求
さ
れ
る
と
し
て
、
第
三
者
は
そ
の
理
由
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
抱
い
た
よ
う
で
あ
る）（
（
。
久
保
の
研
究
成
果
の
②
に
関
わ
る
問
い
掛
け
と
言
え
よ
う
。
　
筆
者
が
修
士
論
文
を
提
出
し
て
か
ら
お
よ
そ
三
五
年
の
月
日
が
流
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
今
に
な
っ
て
理
由
付
記
法
二
条
が
テ
ー
マ
と
し
て
浮
か
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
若
き
日
の
筆
者
も
こ
の
条
文
を
見
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
意
義
を
認
識
で
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
例
外
的
決
定
の
理
由
付
記
（
交
告
）
二
五
き
な
い
ま
ま
に
、
研
究
対
象
に
取
り
込
む
の
を
断
念
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
度
浜
川
清
先
生
の
退
職
記
念
論
集
に
一
篇
を
供
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
、
こ
れ
こ
そ
再
挑
戦
の
絶
好
の
機
会
と
勇
み
立
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
取
り
組
ん
で
み
る
と
、
最
初
の
機
会
を
活
か
さ
な
か
っ
た
こ
と
の
愚
か
さ
を
悟
ら
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
先
生
の
ご
寛
容
を
乞
う
ほ
か
は
な
い
。
一
．
理
由
付
記
法
一
条
と
第
三
者
（
一
）
理
由
付
記
義
務
の
対
象
と
な
る
決
定
の
諸
類
型
　
理
由
付
記
法
一
条
は
本
稿
の
直
接
の
対
象
で
は
な
い
が
、
話
の
都
合
上
、
ま
ず
は
一
条
を
見
て
お
く
。
一
条
の
構
造
に
つ
い
て
は
す
で
に
説
明
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
理
由
付
記
を
要
す
る
不
利
益
的
決
定
の
類
型
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
記
す
。
冒
頭
の
番
号
は
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
①
公
的
自
由
を
制
限
す
る
決
定
ま
た
は
、
一
般
に
、
警
察
処
分
を
構
成
す
る
決
定
②
制
裁
を
科
す
決
定
③
許
可
の
付
与
を
制
限
的
な
条
件
に
服
せ
し
め
る
決
定
ま
た
は
負
担
を
課
す
決
定
④
設
権
的
行
為
の
撤
回
ま
た
は
取
消
し
を
行
う
決
定
⑤
時
効
、
訴
権
の
喪
失
ま
た
は
権
利
の
喪
失
を
も
っ
て
対
抗
す
る
決
定
⑥
法
律
上
の
取
得
要
件
を
充
た
す
者
が
権
利
と
し
て
一
定
の
利
益
を
要
求
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
利
益
の
付
与
を
拒
否
す
る
決
定）（
（
現
在
の
公
衆
と
行
政
の
関
係
に
関
す
る
法
典
Ｌ
．二
一
一
─
二
条
で
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
類
型
が
加
わ
っ
て
い
る
。
法
学
志
林
　
第
一
一
五
巻
　
第
四
号
二
六
⑦
許
可
を
拒
否
す
る
決
定
。
た
だ
し
、
理
由
を
通
知
す
る
と
Ｌ
．三
一
一
─
五
条
二
号
の
ａ
か
ら
ｆ
ま
で
の
規
定
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
秘
密
ま
た
は
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
⑧
法
律
ま
た
は
命
令
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
訴
訟
を
起
こ
す
前
に
不
服
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
義
務
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
不
服
申
立
て
を
却
下
す
る
決
定
（
二
）
第
三
者
の
訴
え
提
起
と
理
由
付
記
法
一
条
　
あ
る
者
が
他
者
に
対
す
る
決
定
を
訴
訟
で
争
う
場
合
に
、
そ
の
決
定
に
理
由
付
記
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
攻
撃
で
き
る
か
。
当
該
決
定
が
理
由
付
記
法
二
条
の
射
程
に
入
ら
な
け
れ
ば
、
同
法
一
条
の
問
題
と
し
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
一
条
が
理
由
付
記
義
務
の
対
象
を
不
利
益
的
な
個
別
行
政
決
定
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
、
判
例
の
傾
向
と
し
て
、
そ
の
不
利
益
性
は
、
第
三
者
が
争
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
決
定
の
相
手
方
と
の
関
係
で
実
質
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
　
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
のT
V
N
um
eric
社
事
件
判
決
（C.E.（février（0（（,SociétéT
V

N
um
eric,R
ec.（0.
）
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
事
実
関
係
を
要
約
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
放
送
上
級
委
員
会
が
、
二
〇
〇
五
年
七
月
一
九
日
付
の
決
定
に
よ
り
、CanalJ
社
に
対
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
様
式
の
地
上
電
波
方
式
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
条
件
で
放
送
さ
れ
る
全
国
ネ
ッ
ト
の
テ
レ
ビ
放
送
を
行
う
た
め
に
電
波
資
源
を
利
用
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
と
こ
ろ
が
、CanalJ
社
の
方
で
は
、
配
信
事
業
者
と
の
関
係
が
う
ま
く
行
か
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
業
者
に
対
す
る
予
告
期
間
が
切
れ
る
二
〇
〇
九
年
四
月
三
〇
日
以
降
に
つ
い
て
、
許
可
の
利
益
を
放
棄
す
る
旨
を
委
員
会
に
通
告
し
た
。
通
告
を
受
け
た
委
員
会
は
、
二
〇
〇
九
年
四
月
二
八
日
付
の
決
定
で
許
可
の
撤
回
を
行
っ
た
。
二
〇
一
二
年
八
月
三
〇
日
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス
取
引
を
確
保
す
る
た
め
の
契
約
をCanalJ
社
と
締
結
し
て
い
たT
V

N
um
eric
社
は
、
こ
の
撤
回
の
決
定
に
不
服
で
あ
り
、
越
権
訴
訟
を
提
起
し
て
そ
の
取
消
し
を
求
め
た
。
そ
の
際T
V
N
um
eric
社
は
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
例
外
的
決
定
の
理
由
付
記
（
交
告
）
二
七
委
員
会
の
決
定
に
理
由
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
は
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
委
員
会
の
決
定
が
設
権
的
行
為
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、CanalJ
社
と
の
関
係
で
不
利
益
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
理
由
付
記
法
一
条
の
理
由
付
記
義
務
に
は
服
さ
な
い
と
判
示
し
た
。
　
要
す
る
に
、
係
争
決
定
が
第
三
者
に
と
っ
て
不
利
益
で
あ
っ
て
も
、
理
由
付
記
法
一
条
に
基
づ
く
理
由
付
記
義
務
の
対
象
に
当
た
る
か
ど
う
か
は
、
あ
く
ま
で
決
定
の
相
手
方
と
の
関
係
で
決
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
許
可
の
撤
回
は
本
来
で
あ
れ
ば
不
利
益
的
決
定
で
あ
る
が
、
本
件
で
は
事
業
者
か
ら
の
権
利
放
棄
の
通
告
に
対
応
す
る
措
置
で
あ
っ
た
た
め
に
不
利
益
性
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
と
も
か
く
こ
れ
に
類
し
た
判
例
は
か
な
り
の
数
に
上
っ
て
い
る
よ
う
で
、
近
隣
諸
国
で
採
用
さ
れ
て
い
る
解
決
策
と
比
べ
て
フ
ラ
ン
ス
法
の
そ
れ
は
こ
と
さ
ら
厳
し
い
と
の
評
価）（
（
が
あ
る
。
二
．
理
由
付
記
法
二
条
の
独
自
性
（
一
）
二
条
の
基
礎
付
け
　
前
述
の
と
お
り
、
理
由
付
記
法
一
条
に
関
し
て
は
、
決
定
の
不
利
益
性
が
同
条
適
用
の
第
一
関
門
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
二
条
の
場
合
は
決
定
の
不
利
益
性
は
関
係
が
な
く
、
む
し
ろ
利
益
的
決
定
の
理
由
付
記
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
来
な
ら
許
可
が
与
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
例
外
的
に
許
可
を
出
す
と
か
、
本
来
な
ら
義
務
で
あ
る
も
の
を
免
除
す
る
と
い
っ
た
局
面
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
な
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
個
人
の
自
由
を
護
る
と
い
う
自
由
主
義
的
の
見
地
か
ら
二
条
の
要
請
を
基
礎
付
け
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
す
で
に
久
保
が
研
究
成
果
①
と
し
て
ま
と
め
て
い
た
よ
う
に
、
二
条
の
正
当
化
の
根
本
は
平
等
に
あ
る）（
（
。
フ
ラ
ン
ス
で
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
法
学
志
林
　
第
一
一
五
巻
　
第
四
号
二
八
筆
者
な
り
に
咀
嚼
す
る
と
、
原
則
か
ら
の
逸
脱
を
根
拠
付
け
る
だ
け
の
事
情
を
有
し
な
い
者
に
逸
脱
の
有
利
性
を
享
受
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
平
等
で
あ
る
。
確
か
な
根
拠
を
有
す
る
逸
脱
は
「
良
き
行
政
」（bonneadm
inistration
）
に
と
っ
て
必
要
な
逸
脱
で
あ
り）（
（
、
二
条
の
理
由
付
記
義
務
は
、
逸
脱
に
値
し
な
い
人
物
の
抜
け
駆
け
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
き
行
政
の
存
続
を
担
保
す
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
二
条
の
理
由
付
記
義
務
が
理
由
を
知
る
権
利
の
拡
充
に
資
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
決
定
は
通
例
は
例
外
許
可
で
あ
る
か
ら
、
決
定
の
相
手
方
は
許
可
を
得
た
こ
と
に
満
足
し
て
お
り
、
争
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
想
定
し
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
決
定
の
相
手
方
と
の
関
係
で
は
、
せ
っ
か
く
の
理
由
付
記
に
も
そ
れ
ほ
ど
の
意
義
は
認
め
ら
れ
な
い
。
紛
争
が
起
こ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
第
三
者
が
不
服
を
覚
え
た
と
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
二
条
に
従
っ
て
理
由
付
記
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
第
三
者
も
処
分
理
由
に
接
し
得
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
二
条
の
理
由
付
記
は
、
間
接
的
に
第
三
者
の
理
由
を
知
る
権
利
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る）（
（
。
（
二
）
二
条
該
当
決
定
の
拡
が
り
　
二
条
で
想
定
さ
れ
て
い
る
行
政
決
定
は
、
あ
く
ま
で
確
立
さ
れ
た
原
則
の
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
件
数
的
に
み
て
そ
の
分
野
全
体
に
占
め
る
割
合
は
小
さ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
、
ど
の
分
野
の
ど
の
決
定
が
二
条
該
当
と
判
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
は
、
当
然
な
が
ら
、
別
の
問
題
で
あ
る
。
日
本
の
例
を
使
う
な
ら
、
建
築
基
準
法
四
三
条
一
項
の
許
可
も
同
法
四
八
条
各
項
の
許
可
も
同
様
に
二
条
に
該
当
す
る
の
か
。
但
し
書
許
可
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
点
で
は
両
者
共
通
し
て
い
る
が
、
四
八
条
の
許
可
は
特
定
の
地
域
に
お
い
て
は
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
ん
決
め
た
建
築
物
の
建
築
を
許
す
仕
組
み
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
例
外
度
は
四
三
条
一
項
の
許
可
よ
り
も
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
ス
で
あ
っ
て
も
、
日
本
の
四
八
条
許
可
の
よ
う
な
も
の
は
二
条
該
当
と
し
て
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
理
由
付
記
法
の
制
定
過
程
で
も
、
土
地
占
用
計
画
の
例
外
規
定
を
適
用
し
て
与
え
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
例
外
的
決
定
の
理
由
付
記
（
交
告
）
二
九
建
築
許
可
が
二
条
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る）（
（
。
そ
れ
に
対
し
て
、
四
三
条
許
可
の
方
は
、
た
と
え
ば
消
防
車
が
入
っ
て
行
け
な
い
狭
隘
な
場
所
で
も
、
近
く
の
消
火
栓
か
ら
ホ
ー
ス
を
繋
い
で
消
火
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
防
火
上
問
題
は
な
い
と
判
断
し
て
許
可
を
出
す
仕
組
み
で
あ
る
か
ら
、
原
則
か
ら
の
逸
脱
と
称
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
但
し
書
許
可
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
う
い
う
も
の
ま
で
拾
っ
て
い
く
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
も
二
条
該
当
の
決
定
は
か
な
り
の
数
に
上
る
と
予
想
さ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
理
由
付
記
法
制
定
の
翌
年
に
出
さ
れ
た
同
法
施
行
通
達）（（
（
を
見
て
い
く
と
、
当
然
で
は
あ
る
が
、
二
条
該
当
ゆ
え
に
理
由
付
記
義
務
の
対
象
に
な
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
決
定
の
数
は
、
所
管
省
に
よ
っ
て
相
当
の
開
き
が
あ
る
。
ち
な
み
に
文
部
省
の
そ
れ
は
一
三
件
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
六
歳
未
満
の
児
童
の
就
学
を
認
め
る
か
ど
う
か
の
決
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
決
定
に
絡
む
問
題
点
に
つ
い
て
、
こ
の
後
す
ぐ
に
論
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
驚
く
べ
き
は
労
働
・
参
加
省
で
、
八
〇
件
あ
ま
り
に
及
ぶ
。
そ
の
中
に
挙
が
っ
て
い
る
週
休
の
例
外
許
可
は
、
筆
者
が
大
い
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
も
こ
の
後
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
　
な
お
、
こ
れ
ら
の
リ
ス
ト
は
あ
く
ま
で
行
政
側
の
判
断
で
提
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
最
終
的
に
は
行
政
裁
判
所
が
原
則
か
ら
の
逸
脱
に
当
た
る
ど
う
か
の
解
釈
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
三
．
両
条
の
該
当
性
を
巡
る
逆
説
的
現
象
（
一
）
問
題
の
所
在
　
一
般
に
、
個
人
に
不
利
益
を
与
え
る
行
政
決
定
に
理
由
付
記
が
必
要
だ
と
い
う
言
明
は
受
け
容
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
、
不
利
益
決
定
の
す
べ
て
が
理
由
付
記
法
に
基
づ
く
理
由
付
記
義
務
の
対
象
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
同
法
一
条
に
列
挙
さ
れ
た
類
型
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
個
人
に
利
益
を
与
え
る
決
定
の
方
を
考
え
て
み
る
に
、
法
学
志
林
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〇
こ
れ
に
理
由
付
記
は
必
要
で
な
い
と
い
う
言
明
も
、
一
般
論
と
し
て
ま
ず
は
納
得
で
き
る
。
申
請
に
対
す
る
一
部
認
容
決
定
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
問
題
は
残
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
点
を
措
け
ば
、
利
益
を
受
け
た
者
に
不
服
は
な
い
と
一
応
は
観
念
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
場
合
で
も
、
理
由
付
記
法
二
条
に
該
当
す
れ
ば
理
由
付
記
が
必
要
に
な
る
。
　
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
が
何
か
の
許
可
を
申
請
し
た
場
面
を
思
い
浮
か
べ
て
み
よ
う
。
申
請
を
受
け
た
行
政
庁
は
、
不
許
可
決
定
で
応
じ
る
こ
と
に
決
め
た
。
当
該
決
定
は
理
由
付
記
法
一
条
の
類
型
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
し
、
ほ
か
に
理
由
付
記
を
義
務
付
け
る
規
定
も
な
い
の
で
、
理
由
の
記
載
を
し
な
い
で
済
ま
せ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
場
合
、
理
由
付
記
の
欠
缺
は
違
法
事
由
と
は
な
ら
な
い
。
他
方
、
同
じ
許
可
に
関
す
る
別
の
事
件
で
、
今
度
は
許
可
を
与
え
る
こ
と
に
決
め
た
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
理
由
付
記
法
一
条
に
基
づ
く
理
由
付
記
義
務
は
生
じ
な
い
が
、
当
該
決
定
が
同
法
二
条
に
該
当
す
れ
ば
、
理
由
付
記
が
必
要
に
な
る
。
ま
さ
に
そ
う
い
う
状
況
が
、
上
述
の
六
歳
未
満
児
童
の
就
学
許
可
の
分
野
で
生
じ
て
い
る
。
（
二
）
ム
セ
夫
妻
判
決
の
評
価
　
こ
の
分
野
に
は
、
文
部
大
臣
対
ム
セ
夫
妻
判
決
（C.E.,（（m
ars（（（（,M
instredel ’EducationnationaleC.Epoux
M
ousset,R
ec.（（（.
）
と
い
う
有
名
な
事
件
が
あ
る
。
息
子
の
就
学
を
拒
否
さ
れ
た
親
が
そ
の
不
許
可
決
定
の
取
消
し
を
求
め
て
越
権
訴
訟
を
提
起
し
た
事
件
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
リ
ヨ
ン
地
方
行
政
裁
判
所
は
、
理
由
が
付
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
学
区
視
学
官
の
決
定
を
取
り
消
し
た
。
本
件
決
定
は
教
育
を
受
け
る
自
由
を
制
約
す
る
の
で
、
理
由
付
記
法
一
条
一
号
の
「
公
的
自
由
を
制
限
す
る
決
定
」
に
該
当
す
る
と
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
っ
た
。
前
出
の
理
由
付
記
法
施
行
通
達
の
文
部
大
臣
の
項
に
、「
六
歳
前
の
児
童
に
初
等
教
育
を
承
認
す
る
こ
と
の
拒
否
（
幼
稚
園
お
よ
び
小
学
校
に
お
け
る
教
育
の
組
織
化
に
関
す
る
一
九
七
六
年
一
二
月
二
八
日
の
デ
ク
レ
一
三
〇
一
号
五
条
）」
が
挙
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
行
政
の
方
で
、
こ
の
分
野
の
不
許
可
決
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
例
外
的
決
定
の
理
由
付
記
（
交
告
）
三
一
定
は
公
的
自
由
の
制
約
に
当
た
る
と
み
て
、
理
由
付
記
を
行
う
よ
う
現
場
に
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
本
件
の
論
告
担
当
官
で
あ
る
フ
ラ
ン
は
、
大
臣
の
控
訴
を
棄
却
す
る
よ
う
提
案
し
た）（（
（
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
彼
も
本
件
不
許
可
決
定
に
は
理
由
付
記
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
六
歳
に
達
し
て
い
な
い
児
童
に
小
学
校
へ
の
入
学
を
許
さ
れ
る
権
利
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
本
件
決
定
に
よ
っ
て
公
的
自
由
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
文
部
大
臣
の
主
張
を
認
め
て
、
リ
ヨ
ン
地
方
行
政
裁
判
所
の
判
決
を
取
り
消
し
た
。
さ
ら
に
、
理
由
付
記
法
一
条
の
一
号
以
外
の
類
型
に
当
た
ら
な
い
か
ど
う
か
も
審
査
し
て
、
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
結
論
し
て
い
る
。
（
三
）
逆
説
的
現
象
に
対
す
る
違
和
感
　
で
は
、
学
区
視
学
官
が
親
の
申
し
出
を
受
け
て
許
可
決
定
を
し
た
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
場
合
は
、
小
学
校
へ
の
就
学
は
六
歳
以
上
の
児
童
に
つ
い
て
認
め
る
と
い
う
の
が
法
律
上
の
原
則
で
あ
る
か
ら
、
六
歳
未
満
の
児
童
に
対
す
る
就
学
許
可
は
法
律
上
の
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
決
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
由
付
記
法
二
条
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
前
出
の
理
由
付
記
法
施
行
通
達
で
文
部
大
臣
の
項
を
み
る
と
、
法
令
上
の
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
決
定
の
一
つ
と
し
て
六
歳
未
満
の
児
童
の
就
学
許
可
が
挙
が
っ
て
い
る
。
　
こ
の
解
釈
が
妥
当
す
る
と
な
る
と
、
こ
の
分
野
で
は
、
不
利
益
的
決
定
に
は
理
由
付
記
を
要
し
な
い
が
利
益
的
決
定
に
は
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
見
逆
説
的
な
現
象
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る）（（
（
。
そ
こ
で
、
こ
の
状
況
を
ど
う
見
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
先
に
論
告
担
当
官
の
フ
ラ
ン
が
控
訴
棄
却
を
提
案
し
た
こ
と
に
言
及
し
た
が
、
彼
は
こ
の
逆
説
的
現
象
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
不
許
可
決
定
に
つ
い
て
も
理
由
付
記
を
求
め
る
方
向
に
結
論
を
も
っ
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
筆
者
自
身
は
、
理
由
付
記
法
二
条
の
理
由
付
記
は
、
し
か
る
べ
き
根
拠
を
有
し
な
い
者
が
例
外
的
な
措
置
の
恩
恵
を
享
受
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
地
か
ら
の
防
護
手
段
で
あ
り
、
同
法
一
条
の
不
利
益
的
決
定
の
理
由
付
記
と
は
趣
旨
を
異
に
す
る
の
で
、
法
学
志
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二
こ
の
よ
う
な
逆
説
的
状
況
が
生
じ
る
の
は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
を
調
べ
な
い
と
意
味
が
な
い
。
資
料
集
め
の
努
力
は
し
た
が
、
本
稿
に
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
四
．
例
外
の
統
制
と
い
う
発
想
を
生
む
土
壌
（
一
）
ギ
リ
シ
ャ
の
判
例
法
理
の
伝
播
　
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
で
は
例
外
的
決
定
の
理
由
付
記
義
務
が
別
条
文
で
規
定
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
理
由
付
記
法
を
研
究
す
る
外
国
人
で
あ
れ
ば
誰
で
も
関
心
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
の
調
査
能
力
で
は
未
だ
判
然
と
し
な
い
。
一
つ
浮
か
ぶ
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
法
の
影
響
で
あ
る
。
　
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
一
般
法
か
ら
逸
脱
す
る
規
定
を
適
用
し
て
な
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
は
理
由
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
判
例
法
理
が
発
展
し
て
い
る）（（
（
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
処
分
書
に
理
由
を
付
す
義
務
で
は
な
く
て
、（
ギ
リ
シ
ャ
の
）
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
理
由
を
提
示
す
る
義
務
で
あ
る）（（
（
。
こ
の
判
例
法
理
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
書
き
物
が
出
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
は
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
に
認
識
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
程
度
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
立
法
を
促
す
ほ
ど
の
大
き
な
力
と
は
な
る
ま
い
。
（
二
）
社
会
的
背
景
と
し
て
の
週
休
の
例
外
許
可
　（
（
）
法
制
度
の
淵
源
　
よ
り
大
き
な
背
景
と
し
て
筆
者
が
想
定
し
て
い
る
の
が
週
休
の
例
外
許
可
で
あ
る
。
こ
の
仕
組
み
は
ほ
か
の
国
に
も
存
在
す
る
よ
う
で
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
例
外
的
決
定
の
理
由
付
記
（
交
告
）
三
三
あ
る
が
、
と
も
か
く
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
が
相
当
の
社
会
的
意
義
を
有
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
制
度
の
歴
史
を
説
明
す
る
に
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
へ
の
転
換
期
に
お
け
る
教
会
を
含
め
た
政
治
的
諸
勢
力
の
鬩
ぎ
合
い
を
具
に
観
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
と
う
て
い
筆
者
の
手
に
負
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
法
的
な
定
め
と
し
て
は
、「
従
業
員
お
よ
び
労
働
者
の
た
め
に
週
休
を
確
立
す
る
一
九
〇
六
年
七
月
一
三
日
の
法
律
」
が
最
初
で
あ
る
。
　
同
法
二
条
の
冒
頭
に
「
週
休
は
日
曜
日
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
原
則
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
け
て
、
施
設
の
全
従
業
員
を
日
曜
日
に
一
挙
に
休
ま
せ
る
と
公
衆
の
不
都
合
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
、
ま
た
は
施
設
の
通
常
の
稼
働
を
困
難
に
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
き
は
、
年
間
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
一
定
の
期
間
に
限
っ
て
、
①
全
職
員
に
つ
い
て
日
曜
日
以
外
の
日
に
、
②
日
曜
日
か
ら
月
曜
日
正
午
ま
で
に
、
③
交
替
で
二
週
間
ご
と
に
埋
め
合
わ
せ
の
休
息
を
昼
間
に
取
ら
せ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
日
曜
日
の
午
後
に
、
④
従
業
員
の
全
員
ま
た
は
一
部
に
つ
き
交
替
制
で
、
週
休
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
例
外
的
措
置
で
あ
る
。
　
同
法
八
条
に
よ
れ
ば
、
例
外
的
措
置
を
希
望
す
る
施
設
は
、
知
事
に
申
請
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
知
事
は
、
早
急
に
市
会
、
当
該
地
域
の
商
業
会
議
所
、
な
ら
び
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
関
係
す
る
経
営
者
お
よ
び
労
働
者
の
団
体
に
対
し
て
意
見
を
求
め
る
。
意
見
を
求
め
ら
れ
た
側
は
、
一
か
月
以
内
に
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
事
は
理
由
を
付
し
た
布
告
に
よ
っ
て
決
定
を
下
し
、
そ
れ
を
一
週
間
以
内
に
通
知
す
る
。
あ
る
施
設
に
与
え
ら
れ
た
許
可
は
、
同
じ
町
で
同
種
の
事
業
を
行
い
同
じ
顧
客
を
相
手
に
し
て
い
る
施
設
に
拡
張
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
九
条
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
で
知
事
の
布
告
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
出
訴
期
間
は
関
係
者
へ
の
通
知
か
ら
二
週
間
で
あ
る
。
訴
え
の
提
起
に
は
停
止
効
が
認
め
ら
れ
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
一
か
月
以
内
に
判
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　（
（
）
今
日
の
法
制
度
と
問
題
状
況
　
上
記
の
一
九
〇
六
年
法
の
仕
組
み
は
、
時
を
経
て
労
働
法
典
に
取
り
込
ま
れ
た
。
そ
の
内
容
は
日
本
で
も
労
働
法
研
究
者
に
よ
っ
て
紹
法
学
志
林
　
第
一
一
五
巻
　
第
四
号
三
四
介
さ
れ
て
お
り）（（
（
、
実
態
調
査
の
報
告）（（
（
も
あ
る
。
そ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
条
文
で
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
当
時
の
労
働
法
典
の
Ｌ
．二
二
一
─
五
条
と
Ｌ
．二
二
一
─
五
条
で
あ
る
。
後
出
の
「
金
物
店
《
ル
・
グ
リ
ュ
エ
ル
》」
社
判
決
に
登
場
す
る
の
も
こ
れ
ら
の
条
文
で
あ
る
。
現
行
の
労
働
法
典
で
は
、
一
九
〇
六
年
法
二
条
の
「
週
休
は
日
曜
日
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
対
応
す
る
定
め
は
Ｌ
．三
一
三
二
─
三
条
で
あ
る
。
文
頭
に
「
賃
金
労
働
者
の
利
益
に
お
い
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
違
い
で
あ
る
。
知
事
に
よ
る
例
外
許
可
の
定
め
は
、
Ｌ
．三
一
三
二
─
二
〇
条
か
ら
Ｌ
．三
一
三
二
─
二
三
条
ま
で
の
節
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
一
九
〇
六
年
法
と
比
較
し
て
み
る
と
、
幾
つ
か
違
い
が
見
ら
れ
る）（（
（
。
し
か
し
、
一
九
〇
六
年
法
の
骨
格
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
の
関
心
事
で
あ
る
原
則
と
例
外
の
関
係
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
　
他
方
、
制
度
の
運
用
の
面
で
は
、
近
時
で
は
規
制
緩
和
が
進
ん
で
、
観
光
地
で
は
多
く
の
商
店
が
日
曜
営
業
を
許
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る）（（
（
。
数
年
前
に
は
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
の
日
曜
営
業
を
巡
っ
て
事
業
者
同
士
が
裁
判
で
争
い
、
一
方
の
従
業
員
ら
が
「
日
曜
に
働
く
権
利
」
を
求
め
て
抗
議
デ
モ
を
行
っ
た
こ
と
が
日
本
で
も
報
道
さ
れ
た）（（
（
。
　（
（
）「
金
物
店
《
ル
・
グ
リ
ュ
エ
ル
》」
社
判
決
か
ら
　
筆
者
の
手
元
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
「
金
物
店
《
ル
・
グ
リ
ュ
エ
ル
》」
社
判
決
の
評
釈
（C.E.,（（m
ars（（（（,Soc.
《Q
uin-
caillerieLeG
ruel
》,D
.S.（（（（,p.（（（.,notedeFranckM
oderne
）
が
あ
る
。
本
件
は
、
原
告
金
物
店
が
日
曜
の
朝
に
店
を
開
け
る
た
め
に
週
休
の
例
外
許
可
を
知
事
に
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
知
事
が
こ
れ
を
却
下
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
の
例
外
許
可
の
根
拠
条
文
は
、
労
働
法
典
の
Ｌ
．
二
二
一
─
六
条
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
一
九
〇
六
年
法
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
、
理
由
付
記
を
義
務
付
け
て
い
る
の
は
同
法
典
の
Ｒ
．二
二
一
─
一
条
で
、「
知
事
は
理
由
を
付
し
た
布
告
に
よ
っ
て
決
定
し
、
そ
れ
を
一
週
間
以
内
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
た
。
　
本
件
で
第
一
審
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
地
方
行
政
裁
判
所
は
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
の
で
、
原
告
が
上
訴
に
及
ん
だ
と
こ
ろ
、
コ
ン
セ
イ
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
例
外
的
決
定
の
理
由
付
記
（
交
告
）
三
五
ユ
・
デ
タ
は
原
告
の
主
張
を
容
れ
て
第
一
審
判
決
と
知
事
の
布
告
を
取
り
消
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
知
事
は
ほ
と
ん
ど
Ｌ
．二
二
一
─
六
条
の
法
文
を
引
き
写
し
て
い
る
だ
け
で
、
本
件
に
お
け
る
事
実
と
法
の
検
討
を
記
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
市
会
や
商
工
会
議
所
等
の
意
見
を
引
い
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
自
己
の
も
の
と
し
て
お
ら
ず
、
決
定
に
取
り
込
ん
で
い
な
い
か
ら
、
本
件
決
定
に
は
形
式
の
過
誤
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
本
件
は
知
事
が
例
外
許
可
を
出
し
て
第
三
者
が
そ
れ
を
争
っ
た
事
件
で
は
な
い
が
、
理
由
付
記
の
内
容
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
断
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
興
味
深
い
の
は
、
本
件
の
評
釈
で
フ
ラ
ン
ク
・
モ
デ
ル
ン
が
週
休
の
例
外
許
可
の
制
度
を
薬
局
開
設
の
例
外
許
可
の
そ
れ
と
比
較
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
薬
局
開
設
の
例
外
許
可
に
関
し
て
も
、
理
由
付
記
の
不
備
で
取
り
消
さ
れ
た
事
例
が
数
多
く
存
在
す
る
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
事
例
を
分
析
す
る
と
、「
例
外
許
可
の
拒
否
そ
れ
自
体
に
理
由
が
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
法
理
が
形
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
週
休
の
例
外
許
可
の
場
合
と
同
様
に
、
諮
問
機
関
の
答
申
等
が
引
か
れ
る
だ
け
で
、
決
定
自
体
に
取
り
込
ま
れ
て
い
な
い
案
件
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
引
き
続
い
て
、
そ
の
薬
局
開
設
の
例
外
許
可
の
方
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
五
．
薬
局
開
設
の
例
外
許
可
（
一
）
研
究
の
出
発
点
　
フ
ラ
ン
ス
の
薬
局
開
設
の
許
可
制
度
は
、
適
正
配
置
の
思
想
で
設
計
さ
れ
て
い
る
。
許
可
を
正
当
化
す
る
の
は
供
給
対
象
者
の
数
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
人
口
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
二
、
〇
〇
〇
か
ら
三
、
〇
〇
〇
と
い
っ
た
数
字
が
基
礎
に
な
る
。
こ
れ
く
ら
い
の
人
数
へ
の
供
給
を
賄
う
薬
局
が
す
で
に
近
隣
に
存
在
す
れ
ば
、
そ
の
地
域
に
は
そ
れ
以
上
薬
局
を
増
や
す
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
法
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志
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五
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四
号
三
六
し
か
し
、
住
民
の
需
要
の
観
点
か
ら
特
段
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
例
外
的
に
許
可
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
　「
住
民
の
需
要
」
と
い
う
概
念
は
抽
象
的
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
も
行
政
に
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
統
制
が
そ
れ
ほ
ど
厳
格
で
な
い
時
代
が
あ
っ
て
、
そ
の
間
は
結
果
と
し
て
行
政
の
裁
量
の
範
囲
が
相
対
的
に
広
く
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
行
政
が
例
外
許
可
を
緩
や
か
に
出
す
方
向
で
裁
量
を
行
使
す
る
と
、
立
法
者
の
意
図
と
は
裏
腹
に
、
薬
局
の
軒
数
が
必
要
以
上
に
増
え
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
を
憂
え
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
統
制
を
強
化
し
、
住
民
の
需
要
が
あ
る
か
ど
う
か
だ
け
で
な
く
、
そ
の
需
要
が
薬
局
の
開
設
を
正
当
化
す
る
か
ど
う
か
を
も
審
査
す
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（
。
　
筆
者
は
、
冒
頭
で
言
及
し
た
自
著
の
構
想
の
段
階
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
ミ
ュ
グ
レ
ル
嬢
判
決
（C.E.,（novem
bre（（（（,
D
lleM
ugler,R
ec.
（T
ab.
）（（（.
）
を
読
み
、
こ
の
分
野
に
例
外
許
可
の
仕
組
み
が
あ
る
こ
と
を
、
あ
る
程
度
は
認
識
し
て
い
た
。
こ
の
度
新
た
に
若
干
の
判
例
に
目
を
通
し
た
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
付
け
加
え
た
い
。
ち
な
み
に
、
ミ
ュ
グ
レ
ル
嬢
判
決
で
は
、
薬
局
開
設
の
例
外
許
可
に
つ
き
、「
本
件
開
設
予
定
地
に
お
け
る
薬
局
開
設
は
住
民
の
需
要
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
」
と
記
載
し
た
だ
け
で
は
、
理
由
付
記
法
二
条
の
理
由
付
記
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
（
二
）
公
衆
衛
生
法
典
の
条
文
　
こ
の
後
登
場
す
る
判
例
を
理
解
す
る
う
え
で
必
要
な
条
文
は
公
衆
衛
生
法
典
の
Ｌ
．五
七
一
条
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
を
訳
出
し
て
お
く
。
原
文
に
は
「
①
②
…
」
や
「
一
、
二
」
と
い
っ
た
数
字
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
日
本
の
六
法
の
体
裁
に
合
わ
せ
て
補
っ
た
。
以
下
訳
出
し
た
条
文
を
引
く
と
き
は
、
た
と
え
ば
①
を
「
一
項
」
と
い
う
よ
う
に
表
示
す
る
。
Ｌ
．五
七
一
条
　
以
下
に
掲
げ
る
薬
局
に
対
し
て
す
で
に
許
可
が
与
え
ら
れ
て
い
る
市
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
薬
局
開
設
も
認
め
ら
れ
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
例
外
的
決
定
の
理
由
付
記
（
交
告
）
三
七
な
い
。
一
　
人
口
三
〇
、
〇
〇
〇
人
以
上
の
市
に
お
い
て
三
、
〇
〇
〇
人
に
つ
き
一
軒
の
薬
局
二
　
人
口
五
、
〇
〇
〇
人
以
上
三
〇
、
〇
〇
〇
人
未
満
の
市
に
お
い
て
二
、
五
〇
〇
人
に
つ
き
一
件
の
薬
局
②
人
口
五
、
〇
〇
〇
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
境
界
内
で
調
査
さ
れ
た
人
口
二
、
〇
〇
〇
人
の
区
画
全
体
に
一
つ
の
許
可
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
③
た
だ
し
、
薬
局
が
存
在
せ
ず
、
か
つ
人
口
二
、
〇
〇
〇
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
当
該
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
隣
接
町
村
の
住
民
に
と
っ
て
供
給
中
心
地
と
な
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
と
き
は
、
開
設
予
定
の
薬
局
と
近
在
の
既
存
薬
局
と
が
そ
れ
ぞ
れ
供
給
対
象
住
民
と
し
て
最
少
限
二
、
〇
〇
〇
人
を
確
保
し
得
る
と
い
う
条
件
の
下
に
、
開
設
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
④
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ
．五
七
一
条
の
適
用
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
口
は
、
直
近
の
全
国
人
口
統
計
を
整
理
し
た
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
総
人
口
で
あ
る
。
⑤
住
民
の
需
要
に
よ
り
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
除
外
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ
．
五
七
一
条
に
定
め
ら
れ
た
適
用
除
外
の
承
認
は
、
知
事
が
、
地
方
健
康
視
察
担
当
薬
剤
師
、
薬
剤
師
会
の
地
方
委
員
会
お
よ
び
職
業
組
合
の
意
見
を
徴
し
た
後
に
、
地
方
保
健
社
会
業
務
局
長
の
提
案
に
基
づ
き
、
布
告
の
形
式
で
行
う
も
の
と
す
る
。
⑥
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
二
つ
の
薬
局
の
間
に
最
小
限
の
距
離
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
三
）
三
つ
の
判
決
　
以
下
にLegifrance
の
検
索
で
上
が
っ
て
き
た
三
つ
の
判
決）（（
（
を
要
約
し
て
紹
介
す
る
。
国
家
賠
償
請
求
が
併
合
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
ち
ら
の
方
の
結
末
に
つ
い
て
は
説
明
を
省
略
し
た
。
な
お
、
必
ず
し
も
Ｘ
＝
原
告
、
Ｙ
＝
被
告
と
い
う
対
応
関
係
に
は
な
っ
て
い
な
い
法
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三
八
の
で
注
意
さ
れ
た
い
。
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［
事
案
の
概
要
］
社
会
保
障
・
福
祉
大
臣
は
、
一
九
八
四
年
九
月
五
日
の
布
告
に
よ
り
、
不
服
申
立
て
に
応
じ
て
ア
ン
県
知
事
の
決
定
を
取
り
消
す
と
と
も
に
、
Ｘ
夫
人
に
対
し
て
メ
ク
シ
ミ
ュ
ー
に
お
け
る
薬
局
開
設
を
例
外
と
し
て
許
可
し
た
。
そ
の
事
実
を
知
っ
た
メ
ク
シ
ミ
ュ
ー
の
薬
剤
師
で
あ
る
Ｙ
夫
人
と
Ｚ
氏
が
リ
ヨ
ン
地
方
行
政
裁
判
所
に
越
権
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
斥
け
た
。
そ
こ
で
、
Ｙ
夫
人
と
Ｚ
氏
は
、
リ
ヨ
ン
地
方
行
政
裁
判
所
の
判
決
と
社
会
保
障
・
福
祉
大
臣
の
布
告
の
取
消
し
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
求
め
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
リ
ヨ
ン
地
方
行
政
裁
判
所
の
判
決
を
支
持
し
た
。
［
判
決
の
要
旨
］
一
九
八
四
年
九
月
五
日
の
大
臣
の
布
告
に
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
メ
ク
シ
ミ
ュ
ー
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
社
会
経
済
事
業
お
よ
び
観
光
事
業
を
結
集
し
て
、
周
辺
三
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
住
民
の
た
め
の
誘
致
拠
点
に
な
っ
て
お
り
、
薬
品
に
つ
い
て
も
お
よ
そ
二
、
〇
〇
〇
人
分
の
需
要
を
ま
か
な
え
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
は
一
九
七
九
年
理
由
付
記
法
の
要
求
を
充
た
す
。
　
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ
．五
七
一
条
に
よ
れ
ば
、
大
臣
は
、
住
民
の
需
要
の
観
点
か
ら
そ
の
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
薬
局
の
最
大
数
を
定
め
る
原
則
の
例
外
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
住
民
の
需
要
に
関
し
て
は
、
当
地
の
住
民
だ
け
で
な
く
、
旅
行
者
や
季
節
住
民
、
さ
ら
に
は
本
件
薬
局
の
開
設
予
定
地
が
誘
致
拠
点
と
な
る
近
隣
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
住
民
を
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
メ
ク
シ
ミ
ュ
ー
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
お
よ
び
隣
接
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
薬
品
購
入
想
定
人
口
が
大
き
な
数
字
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
近
年
そ
の
人
口
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
な
ら
び
に
観
光
、
季
節
滞
在
を
目
当
て
に
し
た
商
業
活
動
に
関
係
す
る
あ
ら
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
の
発
展
を
考
慮
す
る
と
、
Ｘ
夫
人
が
許
可
を
受
け
た
地
に
薬
局
を
開
設
す
る
こ
と
は
住
民
の
需
要
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
。
②C.E.,（（février（（（（,N
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フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
例
外
的
決
定
の
理
由
付
記
（
交
告
）
三
九
［
事
案
の
概
要
］
コ
テ
・
ド
ー
ル
県
知
事
は
、
一
九
八
五
年
一
月
二
一
日
の
布
告
に
よ
り
、
Ｙ
夫
人
に
対
し
て
、
セ
ー
ル
内
の
土
地
で
の
薬
局
開
設
を
認
め
た
。
こ
れ
に
不
服
な
Ｘ
氏
が
デ
ィ
ジ
ョ
ン
地
方
行
政
裁
判
所
に
同
布
告
の
取
消
し
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
訴
え
を
容
れ
て
こ
れ
を
取
り
消
し
た
。
そ
こ
で
Ｙ
夫
人
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
上
訴
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
地
方
行
政
裁
判
所
の
判
決
を
取
り
消
し
た
。
［
判
決
の
要
旨
］
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ
．五
七
一
条
五
項
に
い
う
住
民
の
需
要
を
判
断
す
る
際
に
は
、
当
該
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
住
民
の
需
要
の
み
な
ら
ず
、
本
件
薬
局
の
開
設
予
定
地
が
拠
点
を
成
す
地
域
の
構
成
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
け
る
住
民
の
需
要
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
二
、
六
九
四
人
を
数
え
る
セ
ー
ル
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
人
口
が
僅
か
な
が
ら
減
少
傾
向
に
あ
る
と
し
て
も
、
セ
ー
ル
が
有
す
る
吸
引
力
と
、
す
で
に
薬
局
が
存
す
る
二
つ
の
集
落
か
ら
セ
ー
ル
ま
で
の
距
離
が
そ
れ
ぞ
れ
一
六
㎞
と
二
五
㎞
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
お
よ
そ
八
、
〇
〇
〇
人
の
人
々
が
恒
常
的
に
セ
ー
ル
で
薬
品
を
購
入
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
セ
ー
ル
に
三
軒
目
の
薬
局
の
開
設
を
例
外
的
に
認
め
る
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
　
ゆ
え
に
、
こ
の
許
可
を
正
当
化
す
る
だ
け
の
住
民
の
需
要
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
デ
ィ
ジ
ョ
ン
地
方
行
政
裁
判
所
の
判
断
は
誤
り
で
あ
る
が
、
同
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
そ
の
他
の
攻
撃
方
法
に
つ
い
て
も
併
せ
て
審
査
す
る
。
ま
ず
理
由
付
記
法
と
の
関
係
で
は
、
知
事
は
「
人
口
お
よ
そ
七
、
九
二
四
人
に
及
ぶ
隣
接
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
と
っ
て
、
セ
ー
ル
は
重
要
な
供
給
拠
点
と
な
る
」
と
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件
布
告
を
十
分
に
理
由
付
け
た
と
評
価
で
き
る
。
次
に
、
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ
．五
七
一
条
の
六
項
に
お
い
て
、
知
事
は
二
つ
の
薬
局
間
に
最
小
限
の
距
離
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
権
限
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
氏
が
経
営
す
る
薬
局
の
所
在
地
か
ら
五
〇
〇
ｍ
以
上
離
れ
た
本
件
土
地
に
Ｙ
夫
人
が
薬
局
を
開
設
す
る
こ
と
を
認
め
て
も
、
同
項
の
規
定
に
違
反
し
な
い
。
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事
案
の
概
要
］
ア
リ
エ
県
知
事
が
、
一
九
八
六
年
四
月
八
日
の
布
告
に
よ
り
、
Ｘ
氏
に
対
し
て
ト
ロ
ン
ジ
ェ
に
お
け
る
薬
局
開
設
の
許
可
を
与
え
た
。
そ
れ
に
不
服
な
Ｙ
夫
人
が
ク
レ
ル
モ
ン
・
フ
ェ
ラ
ン
地
方
行
政
裁
判
所
に
同
布
告
の
取
消
し
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
裁
判
所
は
Ｙ
夫
人
の
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
そ
の
際
、
Ｙ
夫
人
が
補
充
申
立
書
に
記
載
し
て
い
た
理
由
付
記
義
務
違
反
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
請
求
に
当
た
る
と
し
て
審
査
し
な
か
っ
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
こ
の
主
張
は
新
た
な
請
求
に
は
当
た
ら
な
い
と
判
断
し
て
自
ら
審
査
し
た
。
結
論
と
し
て
、
取
消
請
求
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
か
ら
読
み
取
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
本
件
の
開
設
許
可
は
、
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ
．五
七
一
条
五
項
で
は
な
く
、
同
条
三
項
に
基
づ
く
許
可
で
あ
る
。
［
判
決
の
要
旨
］
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ
．五
七
一
条
三
項
に
基
づ
く
決
定
は
、
同
条
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
許
可
発
給
の
一
般
原
則
の
一
つ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
理
由
付
記
法
二
条
に
い
う
例
外
的
決
定
の
性
質
を
有
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
八
六
年
四
月
八
日
の
大
臣
布
告
の
理
由
付
記
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
Ｙ
夫
人
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
。
　
本
件
開
設
許
可
は
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ
．五
七
一
条
三
項
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
一
件
書
類
か
ら
明
ら
か
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
ト
ロ
ン
ジ
ェ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
近
隣
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
住
民
に
対
す
る
供
給
中
心
地
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
本
件
で
開
設
予
定
の
薬
局
も
近
隣
の
既
存
薬
局
も
そ
れ
ぞ
れ
二
、
〇
〇
〇
人
以
上
の
住
民
に
供
給
し
得
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
ア
リ
エ
県
知
事
が
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ
．五
七
一
条
三
項
に
基
づ
い
て
Ｘ
氏
に
与
え
た
ト
ロ
ン
ジ
ェ
に
お
け
る
薬
局
開
設
の
許
可
は
適
法
で
あ
る
。
（
四
）
ま
と
め
　
先
に
訳
出
し
た
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ
．五
七
一
条
を
見
る
と
、
三
項
の
規
定
も
二
項
と
の
関
係
で
例
外
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。
し
か
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
三
項
に
基
づ
く
許
可
自
体
は
理
由
付
記
法
二
条
に
い
う
「
法
律
ま
た
は
命
令
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
一
般
原
則
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
例
外
的
決
定
の
理
由
付
記
（
交
告
）
四
一
か
ら
逸
脱
す
る
個
別
行
政
決
定
」
に
当
た
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
③
判
決
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
項
が
想
定
し
て
い
る
局
面
で
あ
っ
て
も
、
五
項
に
よ
る
適
用
除
外
の
承
認
を
受
け
れ
ば
五
項
に
基
づ
く
例
外
許
可
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
理
由
付
記
法
二
条
の
要
求
が
か
か
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
①
判
決
お
よ
び
②
判
決
は
そ
の
ケ
ー
ス
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
五
項
の
承
認
を
与
え
る
か
ど
う
か
の
決
め
手
は
「
住
民
の
需
要
」
で
あ
る
が
、
三
項
の
局
面
が
前
提
に
あ
る
と
き
は
、
申
請
に
係
る
薬
局
の
開
設
予
定
地
が
近
隣
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
住
民
に
対
す
る
供
給
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
一
帯
の
産
業
形
態
の
あ
り
方
か
ら
予
想
さ
れ
る
人
の
流
れ
や
既
存
薬
局
か
ら
の
距
離
な
ど
を
示
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
詳
細
な
記
載
を
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
お
わ
り
に
　
フ
ラ
ン
ス
の
理
由
付
記
法
二
条
に
つ
い
て
は
、
か
り
そ
め
に
も
独
立
し
た
条
文
が
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
し
、
行
政
の
側
で
は
同
法
の
施
行
通
達
に
お
い
て
二
条
該
当
の
実
例
を
相
当
数
挙
げ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
法
分
野
に
豊
か
な
判
例
の
蓄
積
が
あ
っ
て
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
薬
局
開
設
の
許
可
に
偏
っ
て
い
る
。
他
の
分
野
の
例
と
し
て
筆
者
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
排
水
処
理
の
集
合
設
備
を
設
け
る
義
務
の
例
外
に
関
す
る
地
方
行
政
裁
判
所
の
判
決
（T
.A
.deR
ouen,（octobre
（（（（,R
ougetdeG
ourcezetautre,R
ec.（（（.
）
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
が
実
情
な
の
か
、
筆
者
の
調
査
不
足
の
た
め
に
そ
う
見
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
か
。
今
後
も
同
国
の
判
例
と
学
説
の
動
向
を
注
視
し
た
い
。
　
仮
に
日
本
で
も
こ
の
よ
う
な
規
定
を
導
入
し
よ
う
と
考
え
た
場
合
、
行
政
手
続
法
五
条
の
審
査
基
準
と
の
関
係
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
出
発
点
に
な
る
の
は
、
一
級
建
築
士
免
許
取
消
し
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
（
最
判
平
成
二
三
年
六
月
七
日
民
集
六
五
巻
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）
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
処
分
基
準
に
関
す
る
判
決
で
あ
り
、
そ
の
射
程
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
審
査
基
準
の
設
定
を
行
政
手
続
法
で
求
め
た
以
上
、
そ
の
適
用
の
有
り
様
を
理
由
付
記
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
向
に
学
説
の
大
勢
が
流
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
　
し
か
し
、
審
査
基
準
の
適
用
の
有
り
様
を
理
由
付
記
に
反
映
さ
せ
る
と
な
る
と
、
ま
ず
は
審
査
基
準
の
設
定
と
適
用
の
あ
り
方
を
実
例
に
即
し
て
精
緻
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
は
か
つ
て
あ
る
県
の
建
築
審
査
会
の
委
員
を
数
年
に
亘
っ
て
務
め
た
が
、
事
務
を
担
う
行
政
職
員
に
は
、
建
築
基
準
法
の
四
八
条
に
関
し
て
行
政
手
続
法
五
条
の
審
査
基
準
を
定
め
た
と
い
う
認
識
は
薄
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
同
法
四
三
条
一
項
の
但
し
書
許
可
で
あ
れ
ば
、
実
例
が
多
数
蓄
積
し
て
い
る
の
で
、
交
通
・
安
全
・
防
火
・
衛
生
の
各
観
点
か
ら
、
支
障
の
有
無
を
判
断
す
る
項
目
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
定
型
化
し
て
、
あ
と
は
申
請
を
待
つ
と
い
う
態
勢
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
四
八
条
許
可
の
方
は
、
案
件
の
数
が
圧
倒
的
に
少
な
い
。
国
か
ら
の
技
術
的
助
言
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
で
結
論
が
出
せ
る
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
現
場
に
お
い
て
補
充
的
な
観
点
を
紡
ぎ
出
し
、
案
件
ご
と
に
正
当
化
の
論
理
を
構
築
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
そ
こ
に
審
査
基
準
を
観
念
し
得
る
と
し
て
も
、
そ
の
実
相
と
機
能
は
四
三
条
一
項
の
許
可
の
そ
れ
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
も
そ
も
そ
れ
は
基
準
策
定
の
素
材
と
し
て
必
要
な
実
例
の
多
寡
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
る
問
題
な
の
か
。
筆
者
自
身
は
、
例
外
許
可
と
称
し
得
る
行
政
決
定
の
特
質
を
探
究
し
、
そ
の
よ
う
な
例
外
的
決
定
に
お
け
る
審
査
基
準
の
機
能
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
は
原
則
を
見
定
め
、
そ
れ
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
乖
離
が
あ
れ
ば
例
外
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
突
き
詰
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
理
由
付
記
法
二
条
の
研
究
も
一
つ
の
手
掛
か
り
に
な
る
と
思
う
。
【
付
記
】
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
一
般
）
「
行
政
法
の
法
典
化
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
山
本
隆
司
、
研
究
課
題
番
号
・
二
六
二
八
五
〇
〇
七
）
の
平
成
二
九
年
度
分
科
学
研
究
費
補
助
金
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
例
外
的
決
定
の
理
由
付
記
（
交
告
）
四
三
（
（
）　
久
保
茂
樹
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
行
為
の
理
由
付
記
（
二
・
完
）」
民
商
八
七
巻
（
一
九
八
三
年
）
六
号
六
二
頁
。
（
（
）　
交
告
尚
史
『
処
分
理
由
と
取
消
訴
訟
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
八
～
六
〇
頁
。
（
（
）　
そ
の
後
の
関
心
の
拡
が
り
を
示
す
も
の
と
し
て
、
交
告
尚
史
「
行
政
判
断
の
構
造
」
磯
部
力
・
小
早
川
光
郎
・
芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅰ
』
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
八
二
～
二
八
三
頁
。
（
（
）　
前
掲
の
一
条
六
号
類
型
は
、
日
本
語
と
し
て
で
き
る
だ
け
通
り
が
よ
く
な
る
よ
う
に
、
筆
者
の
判
断
で
意
訳
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
読
者
の
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
原
文
を
記
し
て
お
く
。
　
　À
ceteff
et,doivetêtrem
otivéeslesdécisionsqui:
…
…
…（
0R
efusentunavantagedontl ’attributionconstitueundroit
pourlespersonnesquirem
plissentlesconditionslégalespourl ’obtenir;
　
　
こ
れ
を
直
訳
す
る
と
、「
そ
の
付
与
が
そ
れ
を
取
得
す
る
た
め
の
法
的
要
件
を
充
足
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
権
利
を
構
成
す
る
利
益
を
拒
否
す
る
（
決
定
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
理
由
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）」
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
が
特
定
の
利
益
の
付
与
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
権
利
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
、
そ
の
付
与
を
拒
否
す
る
行
政
の
決
定
は
理
由
付
記
義
務
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
（
）　ÉliseU
N
T
ER
M
A
IER
-K
ER
LÉO
,Letiersàl ’acteadm
inistratifunilatéral:unadm
inistréetunjusticiabledesecondrang,
rfda（0（（,p.（（（.
（
（
）　H
ervédeG
audem
ar,L
’obligationdem
otivationdesactesadm
inistratifsunilatérauxendroitfrançais,Sousladirectionde
SylvieCaudal,Lam
otivationendroitpublic,D
A
LLO
Z（0（（,p.（（.
（
（
）　R
hitaB
O
U
ST
A
,E
SSA
ISU
R
LA
N
O
T
IO
N
D
EB
O
N
N
EA
D
M
IN
IST
R
A
T
IO
N
EN
D
R
O
IT
PU
B
LIC,L
’H
arm
attan,（0（0,p.
（（（.
（
（
）　M
anuelG
ros,D
R
O
IT
A
D
M
IN
IST
R
A
T
IFl ’a
n
g
le ju
r
ispr
u
d
en
t
iel,L
’H
arm
attan,（（（（,p.（（（ets.
（
（
）　J.O
.déb.Sénat（（（（,p.（（0（.
（
（0
）　Circulairedu（0janvier（（（0relativeàladésignationdesactesadm
inistratifsàm
otiverenapplicationdelaloidu（（juil-
let（（（（,J.O
.（（Janvier（（（0,N
.C.（（（
─（（（.
（
（（
）　Concl.deM
.Franc,D
.S.（（（（,p.（（（ets.
（
（（
）　
フ
ラ
ン
ス
法
を
比
較
法
的
に
研
究
し
た
ス
ペ
イ
ン
の
研
究
者
も
、
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。M
A
R
CO
SM
.FER
N
A
N
D
O
,Lam
otivacióndel
actoadm
inistrativo,M
adrid,（（（（,p.（（0.
法
学
志
林
　
第
一
一
五
巻
　
第
四
号
四
四
（
（（
）　V
assilikiK
apsali,LESD
R
O
IT
D
ESA
D
M
IN
IST
R
ÉSD
A
N
SLA
PR
O
CÉD
U
R
EA
D
M
IN
IST
R
A
T
IV
EN
O
N
CO
N
T
EN
T
IEU
SE
ét
u
d
e co
m
pa
r
ée d
es d
r
o
it
s fr
a
n
ça
is et g
r
ec,LG
D
J（0（（,p.（0（.
（
（（
）　D
ém
osthènePÉT
R
O
U
LIA
S,N
otesurlam
otivationdesactesadm
inistratifsendroithellénique,ÉT
U
D
ESCO
O
R
D
O
N
ÉES
PA
R
G
EO
R
G
ESD
U
PU
IS,Paris,（（（（,p.（（.
（
（（
）　
野
田
進
「
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
時
間
制
度
」
山
口
浩
一
郎
・
渡
辺
章
・
菅
野
和
夫
編
『
変
容
す
る
労
働
時
間
制
度
─
主
要
五
カ
国
の
比
較
研
究
─
』（
日
本
労
働
協
会
、
一
九
八
八
年
）
一
八
八
～
一
九
六
頁
、
山
﨑
文
夫
『
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
論
』（
総
合
労
働
研
究
所
、
一
九
九
七
年
）
一
二
二
～
一
二
八
頁
。
（
（（
）　
日
本
労
働
研
究
機
構
『
調
査
研
究
報
告
書N
o.（0
労
働
時
間
制
度
の
運
用
実
態
〈
欧
米
諸
国
の
比
較
研
究
〉』（
日
本
労
働
研
究
機
構
、
一
九
九
四
年
）
七
一
～
七
三
頁
（
島
田
陽
一
執
筆
）。
（
（（
）　
と
く
に
、
一
九
〇
六
年
法
八
条
の
「
あ
る
施
設
に
与
え
ら
れ
た
許
可
は
、
同
じ
町
で
同
種
の
事
業
を
行
い
同
じ
顧
客
を
相
手
に
し
て
い
る
施
設
に
拡
張
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
定
め
が
、
労
働
法
典
で
は
、「
あ
る
施
設
に
知
事
か
ら
与
え
ら
れ
た
許
可
は
、
同
じ
町
で
同
種
の
事
業
を
行
い
同
じ
顧
客
を
相
手
に
し
て
い
る
施
設
の
幾
つ
か
ま
た
は
全
部
に
拡
張
さ
れ
得
る
。
施
設
の
一
部
は
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
施
設
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」（
Ｌ
三
一
三
二
─
二
三
条
）
と
変
化
し
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。
（
（（
）　
パ
リ
在
住
の
笠
木
映
里
氏
（
専
門
は
社
会
保
障
法
）
か
ら
教
示
を
得
た
。
（
（（
）　
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
日
の
日
本
経
済
新
聞
五
面
記
事
。
（
（0
）　H
.-C.A
m
iel,A
proposdescréactionsdepharm
aciespardérogatin,D
.S.（（（（,p.（（.
（
（（
）　
こ
れ
ら
の
判
決
が
、
原
告
と
所
管
大
臣
の
ほ
か
、
第
三
者
つ
ま
り
開
設
許
可
を
受
け
た
者
に
も
通
知
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
②
判
決
と
③
判
決
で
言
え
ば
Ｘ
氏
で
あ
る
。
①
判
決
の
場
合
、
そ
の
通
知
先
に
Ｘ
夫
人
は
挙
が
っ
て
い
な
い
が
、
県
の
薬
剤
師
組
合
と
薬
剤
師
会
の
地
方
委
員
会
に
通
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
団
体
は
訴
訟
参
加
し
て
い
た
（
後
者
は
取
下
げ
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
判
決
文
の
最
後
に
書
か
れ
て
い
る
。
